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In archer, highly reproducible technique is required during shooting to obtain a good 
score. Shooting in archery consists of eight techniques; stance, set, knocking, set up, 
drawing, full-draw, release, and follow-through. The phases from full-draw to 
follow-through affect the archery performance mainly. The purpose of this report was to 
attempt an evaluation of archery techniques by muscle strength, body stability, and 
muscle activity over trapezius (upper and lower) of hold arm and deltoideus (posterior), 
trapezius (upper and lower), and infraspinatus of draw arm. Twelve healthy archery club 
members participated in this measurement. It is presumed that these items are changed 
by the improvement of performance in archery. These measurements are useful for the 
evaluation of the archery performance. The difference among top archery players could 
be confirmed by analysis of EMG. It is necessary to consider longitudinal changes in the 


















ら 1976, 西薗ら 1984）、呼吸法（Kang S J et al. 1984）、フルドローにおけるエイ
ミングおよびリリースのフォーム分析（淵本ら 1991, Nishizono 1988, 渡辺ら
1988）や筋電図による分析（淵本ら 1991, 西薗ら 1984, Nishizono and Kato 1988, 
渡辺ら 1993, 渡辺と荒木 2003, Ertan et al. 2004）、スタンスによる筋活動への影
響（Kang S J et al. 1984, 渡辺 1992）さらには指導法（Grebner 1969, Barnett and 















定した（STRAINGAGE DYNAMOMETER ST-200S, マルテック）（写真２）。 
３）エイミング時の重心動揺 









を約 3 cm、電極間抵抗を 10 KΩ以下にし、増幅器の時定数を 0.03 秒で導出し
た（San-ei 1A94）。また、クリッカーの落ちるハンドル側面に金属板電極を固
定し、通電によるクリッカーの電気的信号を検出した。それぞれの信号は A/D





て、クリッカー信号の 0.5 秒から 1.5 秒の 1 秒間をフォロースルー期間と規定
し て 各 部 位 の 筋 電 積 分 値 (IEMG) を 算 出 し た (LabChart V7, AD 
INSTRUMENTS)。なお、積分値は 6 射の平均値とした。 
 
写真 1 筋肉量、体脂肪量の測定 
  






























  （歳）   （ｹ月） （cm） (kg)   (%) (kg) (kg) (kg) 
① 18 男 4 177.5 60.0 19.2 38.8 36.5 42.4 27.5 
② 18 男 5 166.4 51.5 18.6 41.6 39.6 37.4 24.6 
③ 20 男 40 169.0 53.0 18.5 37.2 45.3 44.4 22.4 
④ 19 男 4 172.0 95.0 32.1 30.3 48.1 38.5 29.6 
⑤ 19 男 4 170.0 58.0 19.9 39.7 42.7 34.5 23.1 
⑥ 18 女 4 168.0 54.0 20.1 29.6 29.6 27.5 15.7 
⑦ 19 男 5 166.3 54.0 19.9 42.7 29.5 32.6 22.0 
⑧ 19 男 4 171.7 68.0 23.2 34.8 43.7 44.9 26.1 
⑨ 18 男 2 165.0 52.0 19.1 42.1 43.7 38.3 18.9 
⑩ 19 男 5 176.9 64.0 20.5 37.2 49.6 40.8 26.9 
⑪ 20 男 18 172.1 45.5 15.4 35.0 39.8 38.3 18.8 
⑫ 19 男 18 165.3 80.0 29.3 32.6 49.8 46.0 35.5 
平均 18.8 9.4 170.0 61.3 21.3 36.8 41.5 38.8 24.3 





















    
被験者 閉眼 開眼 ドローイング 
 （cm） (cm) (cm) 
① 22.0 13.3 31.4 
② 8.7 7.2 21.9 
③ 18.2 8.4 10.3 
④ 17.2 10.7 16.6 
⑤ 15.8 20.2 21.9 
⑥ 23.4 12.5 27.7 
⑦ 8.8 12.4 12.2 
⑧ 12.0 9.0 22.0 
⑨ 7.1 7.2 10.5 
⑩ 34.6 15.2 28.1 
⑪ 19.4 14.5 16.5 
⑫ 16.1 6.8 12.0 
平均値 17.0 11.4 19.3 







84.1 %であった。また、僧帽筋下行部の活動は平均値が 51.0 %と低い値であった。















       

















 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
① 60.0 48.0 56.9 116.7 72.2 98.3 
② 76.1 56.1 156.8 60.9 65.1 66.7 
③ 64.0 40.3 110.9 184.9 150.2 168.9 
④ 104.2 75.5 52.8 66.6 90.8 73.2 
⑤ 84.4 28.5 12.2 34.5 41.9 24.2 
⑥ 94.4 39.4 8.9 51.0 75.0 43.4 
⑦ 83.4 49.6 20.0 55.2 61.8 51.1 
⑧ 98.6 41.8 12.6 47.1 67.7 31.9 
⑨ 71.4 53.2 33.6 56.5 104.6 63.9 
⑩ 110.7 64.5 28.3 85.0 124.6 78.1 
⑪ 62.0 55.0 24.7 60.0 84.3 86.4 
⑫ 99.5 60.5 31.8 61.1 80.5 95.5 
平均値 84.1 51.0 45.8 73.3 84.9 73.5 












部は 59.8 %、僧帽筋横行部は 94.0 %、僧帽筋下行部は 52.0 %、引手側では三角
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